





A TheOretical and Applicable Study on the Expected
Valuc Of FOrest Land
Tetsuzo KuRIMURA*
The  accepted thcory  has  explained that  the height of the rate Of earning
capitalizatiOn, called also capitalizatiOn rate, is formed mainly by the charge for
abandonment of liquidity of cash or capital goods invested in afforestatiOn
lf it is so,  the forest interest rate could not be constant as considered up
to the present in general, and it shOuld be gradually higher in proportion tO the
length of the periOd fOr earning capitalization.
The  main purpOsc Of this paper is tO shO、v the n vv fOrmulas of expected









































































































































































































































































各種債券   Tll″予 甲軍干 X・Y  X2
定 期 預 金
割 引債 券
定 期 預 金
金 銭 信 托
貸 付 信 托
貸 付 信 托
東 銀 債
金 銭 信 托
割 引債 券



















6.75    6.75      1
6.45    6.45      1
7.00   14.00      4
7.05   14.10      4
7.20   14.40      4
7.59   15.18      4
8,06   24.18       9
8.13   40.65      25
8.30   41.50      25
8.32   41.60      25
8.23   82.30    100
8.39   83.90    100
8.64   86.40    100
9.20   92.00    100
合計 (Σ) 109。31  563.41
第2表 期 間 対 応 の 利 率

























































































∴E=   (甲 十  十





∴E=役二   十臀
 ¨         ¨¨   (2)///
∴E=響 ・






























































































































①   ② ③=①x②  ① ③=①x①






























































































































































































































































































































l・Osヂ1.OJt C+っぅ1.O SDう1・OJ2 b+………

































































期望価 を計算 してみると次の様 になる。
現 =撃弩 半 響 烏 撓T十
40×1.075230×1.08iO+80×1. 75235×1,085
1.1440__1.075240











































=Vとし妍 するi  :
(B.+7+C)ユ.0,y=(ス2+Dαl.0,V α十………





















i現=1浄+静十 鰐 解 |
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1.OT留 十    +…
… … =   … … 硼 ″
また名目的林業利率 ″は還元期間に対応して変化する
と言う前提を置くと式10″は次式のようになる。
十    ■
…














































































卜 甲 +∵ +解 ・ …
… … … … +解
一
鞘

































2.6   80.463
6.7   355 0.215
17.4     5024  0.099
45.3  27156 0,046
















































































































































造 林 の 容 易 造 林 費 の減 少(費用減)
保育作業の容易・徹底 保 育 費 の 減 少(費用減)
成長の促進彰質の向上(1又益増)











































































































































































































































第5表 収 益 退 元価 売 買価 折 衷法 l ha当り
比較方法別 利回 り又は利率 (%)
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